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  The present study aims to clarify various factors that infl uence the oil evaporation adhered to the cylinder 
liner wall on the oil consumption, and to show the improvement of energy conservation and the environmental. 
In this paper the effect of the heat transfer coeffi cient in combustion chamber on oil evaporation by using the 
developed evaporation model was examined.  Results are as follows.  The evaporative oil was affected by the 
heat transfer coeffi cient in combustion chamber.  These values increase with increase of heat transfer coeffi cient. 
Specially, during the expansion stroke, as the surface temperature of oil adhered to the liner rises with the 
increase of het transfer, the evaporative oil increases.  
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   q1－q2 = q3 + q4    (1)
で表せる．ここで，q1 : 燃焼ガスから対流による熱流束，





               
(2)
ここで，エネルギバランスから温度境界条件として式 (3)，(4)を設定する．
   x = Xo
               
(3)
   x = 0     T = TL  (4)
燃焼ガスから対流によりオイルに流入する熱流束q1は式 (5)に示すように，燃焼室内のガス温度Tg
と油膜表面温度Tx=X0との温度差と燃焼室内熱伝達率hgの積で求められる．
               (5)
また，オイル表面から蒸発する熱流束q2は式 (6)に示す蒸発熱Lvとオイルの蒸発速度dm/dtの積から
算出する． 




おける燃焼室内のオイル成分の質量分率を 0 fY と仮定すると，蒸発速度dm/dtは
               
(7)
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Cp =(3.653-1.337e-3×Tg+3.294e-6×Tg2-1.911e-9×Tg3+0.275e-12×Tg4)*Rg　  300 K<Tg<1000 K (9)
Cp =(3.044+1.338e-3×Tg-0.488e-6×Tg2+0.085e-9×Tg3-0.0057e-12×Tg4)*Rg　  1000 K<Tg<3000 K (10)
比熱は雰囲気ガス温度Tgが300Kで約1000 J/
























Fig 2 Relationship between specifi c heat and temperature











   hg =0.456Di(-0.2) Pg0.8 W0.8 Tg(-0.53) (11)
ここでWは燃焼室内ガス流動の効果を示し，Cmは平均ピストン速度，VSは行程容積を示す．
サイクル中，燃焼室圧力は0.1から4.5 MPaと，ガス温度は100 から2500 ℃と変化する．熱伝達率は
100から1600 W/(m2･K)と，比熱は1000から1300 W/(kg･m2･K)と変化する．また，熱伝達率と比熱の
比hg/Cpは図8に示すよう吸入行程では0.1～ 0.15 kg/(m2･s)，圧縮行程では0.1～ 0.7 kg/(m2･s)，膨張行
程では0.2～ 1.6 kg/(m2･s)，排気行程では0.1～ 0.3 kg/(m2･s)と変化する .このように ,オイルの蒸発に
関係する諸因子はサイクル中変化する．これらをすべて考慮してオイル蒸発を予測する必要がある．
Fig. 4 Pressure in combustion chamber
Fig. 6 Heat Transfer coeffi cient
Fig. 8 hg/Cp
 Fig. 7 Specifi c heat
Fig. 9 Relationship between dm/dt and Pg (Effect of hg/Cp)
 Fig. 5 Gas temperature in combustion chamber
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ここでは，これらの値を参考に，熱伝達率と比熱との比hg/Cpをパラメータにした蒸発速度と燃焼





































Fig. 10 Heat transfer coeffi cient
Fig. 11 Oil surface temperature
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